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William James (1842-1910) constantly criticized the English and American 
absolutism derived from Hegel, and thereby developed his own philosophy. 
Examining this aspect of his philosophy will help to elucidate what he intended to 
say in his obscure writing. His own doctrine is inseparably linked with the 
criticism against the absolutism. 
The aim of this study is to clarify how he criticized the absolutism and opposed 
the radical empiricism to it, mainly referring to A Pluralistic Universe. James 
claims that, in terms of “intimacy” the radical empiricism sets as a criterion of 
good philosophy, “the Weltanschauung” and the God as the Absolute are not only 
insufficient, but also logically imperfect because of its crucial contradiction. Thus 
he replaced the philosophy of the Absolute with the radical empiricism. The finite 
God held by the radical empiricism is the one James thinks as worth believing in 
and as totally different from the God who is almighty, infinite and eternal and who 
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ば不変化詞で表現されるような関係である。つまり連接的経験は、with, near, next, like, 
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主知主義的な言語使用にしたがえば、a は a であり他のものではないから、そこには b
と関係するための要因は含まれていない。そうなると a と b との影響関係を説明するため
に中間項として関係 r が必要とされるが、これもまた実体であるために、今度は a と r 及
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凡例 
 




VRE   Varieties of Religious Experience (1902） 
E   Essays (1903-1910） 
P   Pragmatism (1907)  
PU   A Pluralistic Universe (1909） 
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(David C. Lamberth, William James and the metaphysics of experience, Cambridge University 
Press, 1999, p. 162.） 
 














とができる」（David C. Lamberth, Wlliam James and the metaphysics of experience, Cambridge 
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ない」（堀雅彦「汎神論的視座の受容とその脱一元論化」『宗教研究』第 77 巻、日本宗教学
会、二〇〇三年、九三頁）。 
 
14 『プラグマティズム』の序文に以下のような記述がある。「私が理解しているプラグマ
ティズムと、私が最近「徹底的経験論」として発表した学説との間に論理的関係はない。
徹底的経験論は独立したものである。それを全く拒否してもプラグマティストであること
ができる」（P/481-482）。 
 
15 「どこかに差異を作らない差異はどこにも存在しえない―具体的な事実における差異へ
と自らを表現しないような、また、誰かに・何らかの仕方で・ある場所で・あるときに課
されたその具体的な事実から結果する行為（conduct）における差異へと自らを表現しない
ような、そのような抽象的真理における差異は存在しない」（P/508）。 
